




Aero-elastic Deformation ofthe Wing for a Human-PoweredAircraft 
酒井春雄t， 水谷充t， 林賢亮t， 小池慎吾T
Haruo SAKAI ， Mitsuru MIZUTANI ， Kensuke HYASHI， Shingo KOIKE 
Abstract One of the most important factors for a Human-Powered Aircraft (HPA) is to be 
manufactured as light as possible. As the result， the rigidity of the main wing s位ucture，for example， of 
an HPA isfar lower than that of a usual aircra食， and its elastic deformation due to aerodynamic loads 
becomes very large. As deformation of the wing produces additive aerodynamic forces on it， itis 
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(Re=5.54 x 105) 
全備重量 97kgfの HPAについて、初期的な検討を行
った結果、その主翼形状は以下のようになった。
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いて、 J番目の段の y二qに単位荷重p(IJ.)= 1が作用したと
き、 k番目の段の y=yでの撞み C(Y，IJ.)及び捷み傾斜
6 
ぅr





C(YK14=-Z午以:[3(ηYiーJ一(Yi-YH)] ti' 6(EI)i 




C (O，IJ.)= C '(O，IJ.)=O 
Yk-lくy豆Ykのとき
















+ C' (y j_1' YlXy -Y;-l) 
C'(y，η)= C'(Yj_Pη)+とEL[2(η-Yj-l)-(y -Yj-l)l 
2担I)i









































































1回目 2回目 3回目 4回目
、， θ 。 θ θ 
0.00 5司00 5.00 5.00 5.00 
0.06 5司00 5.00 5.00 5.00 
0.09 5“00 5.00 5.00 5.00 
0.14 5.00 5.00 5.00 5.00 
0.20 5.00 5.00 5.00 5.00 
0.26 5.01 5.01 5.01 5.01 
0.31 5.00 5.00 5.00 5.00 
0.36 5.00 5.00 5.00 5.00 
0.38 4.99 4.99 4.99 4.99 
0.44 4.99 4.99 4.99 4.99 
0.50 4.98 4.98 4.98 4.98 
0.55 4.97 4.97 4.97 4.97 
0.60 4.95 4.95 4.95 4.95 
0.65 4.92 4.91 4.91 4.91 
0.70 4.90 4.87 4.87 4.87 
0.73 4.86 4.81 4.80 4.80 
0.79 4.80 4.73 4.71 4.71 
0.84 4.71 4.61 4.57 4.57 
0.90 4.62 4.49 4.44 4.44 
0.96 4.51 4.38 4.34 4.34 
1.00 4.39 4.26 4.21 4.21 
6. 定常飛行時の主翼空力弾性効果
6.1 翼幅方向剛性分布効果
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